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Die Satire In Karl Kraus'
Die Letzten Tage Der Menschheit
Henry K. Nagel
Karl Kraus ist auBerhalb der deutschsprachigen Linder wenig bekannt. Dies liegt
daran, daB sein Hauptwerk, Die letzten Tage der Menschheit, I weder aufgefiihrt, noch
iibersetzt worden ist. 2 Kraus selbst bezeichnet es als nicht auffiihrbar; er beginnt sein
Vorwort zu diesem Werk mit den Worten: "Die Auffiihrung des Dramas, dessen Umfang
nach irdischem ZeitmaB etwa zehn Abende umfassen wiirde, ist einem Marstheater
zugedacht. Theatergiinger dieser welt vermochten ihm nicht standzuhalten." Hiermit will
Kraus sagen, daB die hierin behandelten "Zeitdinge,,3 so ungeheuerlich sind, daB sie in
dem gewohnlichen Rahmen eines Dramas nicht zu erfassen sind, oder daB er sie in ein
Drama gefaBt hat, "fiir das e-s keine Biihne gibt", wie Nadler 4 sagt. Einen Begriff yom
Umfang dieses Dramas vermitteln die folgenden Zahlen und Ortsangaben: Das Werk ist
770 Seiten lang, wovon das Personenverzeichnis 41 Seiten umfaBt und Hunderte von
Personen und sog. sprechenden Erscheinungen wie die Gasmasken, die erfrorenen
Soldaten, die Lusitania-Kinder, die Flammen, das osterreichische Antlitz u.a. enthiilt. Es
besteht aus 10 Szenen des Vorspiels, 209 Szenen der 5 Akte und dem Epilog "Die letz te
Nacht." Die meisten Szenen spielen in Wien und seiner Umgebung, auf Pliitzen, StraBen
und Bahnhofen, in Cafes, in Krankenhiiusern , in Amtsraumen von Behorden und in
Schulen. Das Drama fiihrt aber auch nach Berlin, Belgrad, Konstantinopel, Rom und auf
die verschiedenen Kriegsschauplatze des ersten Weltkriegs.
Es gibt keine Ubersetzung dieses Werkes, da es nicht iibersetzbar ist. s Der Versuch
einer Ubersetzung wiirde an den vielen Phrasen, Wortspielen und Dialekten scheitern, die
nur in der Originalsprache verstandlich sind Ilnd das ausdriicken konnen, was der Autor
hiermit zum Ausdruck bringen will. Kraus will die Menschen durch ihre Sprache
charakterisieren, denn aus ihrer Sprache schlieBt er auf die Mentalitat der Menschen und
auf die Kultur ihrer Gesellschaft. 6 Es geniigt daher zur Kritik der Menschen, sie in ihrer
Sprache auftreten zu lassen. Zu dieser Kritik eignet sich die Satire besonders, denn ebenso
wie eine Karikatur die Wirklichkeit zuweilen treffender darstellen kann als eine
Photographie, kann eine satirische Kritik deutlicher sein als eine nichtsatirische. Der
Grund dafiir ist das, was Karikatur und Satire gemeinsam haben, und dies ist der Spott.
Die Karikatur ist ein komisches Zerrbild, ein Spottbild, das durch Ubertreibung
vorhandener Wesensziige wirkt. Die Satire ist eine Spottschrift, die sich ebenfalls der
Ubertreibung oder sonstiger Mittel der Verzerrung und Betonung bedient. Durch den
Spott unterstreicht sie das Wesentliche und lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers oder
Horers auf dasjenige, was der Autor zum Ausdruck bringen will. Wahrend die
nichtsatirische Kritik durch niichterne, ernste und sachliche Darstellung eine Veranderung
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im Sinne einer Verbesserung erstrebt, wobei das Bestehende mehr oder weniger
beibehalten oder jedenfalls als eine Basis fur eine mogliche Verbesserung betrachtet wird,
hat es die satirische Kritik auf Vernichtung abgesehen. Die satirische Kritik entbehrt des
Wohlwollens, das die nichtsatirische gewohnlich zeigt. "Ihre Grundhaltung ist die
Feindseligkeit, und das Lachen, das sie bewirkt, ist erbarmungslos," wie Stephan treffend
sagt. 7 Er fuhrt weiterhin aus, daB das, was die Satire dem Geliichter preisgibt, hierdurch
gleichsam umgebracht wird. Wenn das Objekt der Satire liicherlich gemacht wird, sei es
der Mensch, sei es eine Institution, so wird dieses Objekt zwar nicht faktisch vernichtet,
sondern ideell, indem ihm das Ansehen oder die oft nur auf Ansehen beruhende
Scheinwirklichkeit genommen wird, die es unverdienterweise auf Grund der falschen
Schiitzung in der Offentlichkeit genieBt. (Ebd. S. 26) Kraus zweifelte an der
Besserungsfiihigkeit der Gesellschaft seiner Zeit. Er hielt diese Gesellschaft vielmehr fur
untergangsreif, und so ubte er nicht die Kritik, die bessert, sondern bediente sich der
vernichtenden, der satirischen Kritik.
Die Satire beruht auf dem Kontrast, der zwischen der Wirklichkeit und dem Ideal
besteht. Schiller hat dies bereits in dem Kapitel ,"Satirische Dichtung" in seiner Schrift
Uber naive und sentimentalische Dichtung mit den Worten ausgedruckt: "In der Satire
wird die Wirklichkeit als Mangel dem Ideal als der hochsten Realitiit gegenubergestellt."
Er spricht weiterhin von der "Darstellung emporender Wirklichkeit" und sagt von den
Satirikern, die er anfuhrt,: "AIle ... lebten ... in einem ausgearteten Zeitalter und hatten
eine schauderhafte Erfahrung moralischer Verderbnis vor Augen.,,8 Die Wirklichkeit als
Mangel ist es, die Kraus beschreibt und die er in ihrer grausigsten Erscheinung im ersten
Weltkrieg erlebt hat. Hierzu war es nicht erforderlich, daB er die Schrecknisse des Krieges
in eigener Person durchmachte. Es genugte, daB er die Leiden sah oder von ihnen horte,
urn mit den Mitmenschen zu leiden. 9 Uber den Inhalt des Dramas sagt Kraus im Vorwort:
"Der Inhalt ist von dem lnhalt der unwirklichen, undenkbaren, keinem wac hen Sinn
erreichbaren, keiner Erinnerung zugiinglichen und nur in blutigem Traum verwahrten
Jahre, da Operettenfiguren die Tragodie der Menschheit spielten." (Vorwort S. 9) Kraus
bezeichnet die Handlung als "in hundert Szenen und Hollen fuhrend." (Ebd.) Das
untergehende Osterreich ist, wie Nadler es ausdruckt, "der Schauspieler dieser Tragodie
des apokalyptischen Entsetzens." (5. oben Anm. 4) Hinzuzufugen ist, daB sich das
damalige Deutschland mit Osterreich diese Rolle teilt, denn Kraus widmet yom dritten
Akt an einen Teil des Dramas den Zustiinden in Deutschland. Dieser Teil ist zwar nicht
ebenso umfangreich wie der die osterreichischen Verhiiltnisse behandelnde, steHt aber die
MiBstiinde in Deutschland nicht minder deutlich dar. Kraus liiBt Deutsche aus den
verschiedensten Gesellschaftsschichten bis hinauf zu Wilhelm II. auftreten. Der
allmiihliche Untergang Osterreich-Ungarns war fur Kraus nur der Ausgangspunkt; die
Gesinnung und die Atmosphiire in dieser Doppelmonarchie dienten nur als Beispiel mit
universaler Bedeutung. Kraus selbst sagt im Vorwort: "Larven und Lemuren, Masken des
tragischen Karnevals, haben lebende Namen .... Das gibt keinem das Recht, es fur eine
lokale Angelegenheit zu halten. Auch Vorgiinge an der Sirk-Ecke sind von einem
kosmischen Punkt regiert." 1 0 Den gleichen Gedanken hat Musil mit den Worten
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ausgedriickt: "Dieses groteske Osterreich ist nichts Anderes als ein besonders deutlicher
Fall der modernen Welt." 1 J Es ist kein Zufall, da~ Musil das gleiche Thema, namlich die
Zustande im damaligen Osterreich, in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften
ebenfalls in satirischer Weise dargestellt hat. Die Handlung spielt in der Zeit des J ahres vor
dem ersten Weltkrieg. Auch Musil fiihlte offenbar, da~ die Satire die geeignetste
Ausdrucksform fiir diese Verhaltnisse ist. Arntzen weist ebenfalls auf das diesen beiden
Satirikern Gemeinsame hin, sieht jedoch einen Unterschied zwischen ihnen darin, da~
Kraus nicht den Ursprung des Krieges gebe, sondern seine Darstellung. Ferner richte sich
seine Satire - im Gegensatz zu der Musils - "auf die Bezeichnung des Uberma~es im
Kriege offenbar werdender Infamie."J 2 Dieser Ansicht ist jedoch nur teilweise
zuzustimmen . Richtig ist, da~ Kraus das Uberma~ der im Kriege offenbar werden den
Infamie betont. Seine Satire ist aber nicht darauf gerichtet. Sie bezieht sich vielmehr auch
auf die Voraussetzungen dieser Infamie, sie kritisiert die Gesinnung und die Verhaltnisse,
die zu dieser Infamie gefiihrt haben, und hierin trifft sie das gleiche Thema und die
gleichen Zustande, die das Werk Musils behandelt. Kraus macht nicht den Krieg fiir das
Uberma~ der Infamie verantwortlich, sondern die Menschen und die Verhaltnisse, die von
diesen Menschen geschaffen wurden. 1 3 Der Ausbruch des Krieges unmittelbar nach der
von Musil geschilderten Zeit hat weder die typischen Eigenschaften der an der Spitze des
Staates stehenden Manner, noch die der Gesellschaft im allgemeinen geandert. Der Krieg
war nur die unausbleibliche Folge der Gesinnung und der Verhaltnisse, mit denen sich
beide Werke auseinandersetzen. Wenn Kraus im Vorwort von den Operettenfiguren
spricht, die die Tragodie der Menschheit spielten, kennzeichnet dieser Ausdruck das
Gleiche, was Musil ausdriicken will, wenn er in der oben zitierten Au~erung von dem
"grotesken Osterreich" spricht. Die Doppelmonarchie Osterreich-Ungarn umfa~te ein
Konglomerat verschiedener Volkerschaften. Diese zusammenzuhalten und in einem
geordneten Staatswesen zu regieren, hatte , wenn iiberhaupt moglich, hochste Staatskunst
erfordert. An der Spitze standen aber Manner, die einer solchen Aufgabe nicht gewachsen
waren . Dies allein hatte ausgereicht, die Katastrophe herbeizufiihren. Wenn nun zur
Unfahigkeit der Regierenden noch Oberflachlichkeit, Leichtsinn, Eitelkeit und
eigenniitzige Interessen hinzukamen, ist es nicht verwunderlich , da~ sich Zustande
entwickelt haben, die grotesk waren und geradezu ans Operettenhafte grenzten. 14
Treffend kennzeichnet Heller das Thema und die Aspekte von Kraus' Satire, wie folgt:
Dies also ist das Thema; der Leben und Geist verzehrende Abgrund, der zwischen
der Statur der Protagonisten und der Bedeutung des Schauspiels liegt.
1m Jahre 1914 mag dies vornehmlich ein osterreichisches Thema gewesen sein.
Vielleicht konnte es nur in Wien zur satirischen Form gelangen. Die Inkongruenz
zwischen der unverbindlichen Verbindlichkeit des osterreichischen Gemiits und
dem ehernen Gesetz des Krieges, zwischen der weichen Gefiihlsseligkeit des
heimischen Dialekts und den harten Akzenten der Nibelungentreue, zwischen der
Anbetung von walzervertraumten Soubretten und der Beschworung des Gottes
Mars, - diese Ungema~heit bildet den komischen Aspekt von Karl Kraus' Satire;

Published by eCommons, 1970

75

3

University of Dayton Review, Vol. 7 [1970], No. 3, Art. 10

der pathetische aber liegt in der Angst und dem Schrecken der Kreatur, deren Seele
das MaB nicht hat der Trag6die, in die sie geraten. Wenn dieses Thema einst ein
6sterreichisches war, so ist es inzwischen zum europaischen geworden; ja, es ware
schwer, ein anderes zu finden, welches dem besonderen Charakter dieser Zeit so
vollkommen gerecht wird. 1 5
Es sind somit Zeit und Ort der Handlung, die die Satire begiinstigen oder geradezu
erfordern. 1 6 Kraus druckt dies dahin aus, die Zeit sei so aus den Fugen geraten, daB keine
Kunst sie mehr erfassen k6nne auBer "jener unseligen, die auch den feindlichen Zeitstoff
bewaltigt und sich an dem MiBton erregt, der Symphonien verhindert.,,17 Es ist die Kunst
der Satire, die, wie er sagt, "das Ideal im Widerspiel des Drecks der Zeit" aufzeigt. 1 8 Mit
dieser Auffassung yom Wesen der Satire bestatigt der moderne Dichter Kraus das, was der
Klassiker Schiller zum Ausdruck gebracht hatte.
Der Begriff Satire und der hiermit im allgemeinen verbundene Gedanke an Spott und
Humor k6nnten die Vermutung nahelegen, daB es sich bei dem Werk von Kraus urn eine
Art Kom6die handeln musse, wie dies bei den klassischen Satiren ja auch der Fall war. Die
moderne Satire dringt jedoch auch in das Gebiet des Tragischen ein und wird so zur
Tragikom6die. 1m allgemeinen wird tragisches Geschehen nicht in satirischer Form
dargestellt. So ist die Tragik des ersten Weltkriegs oder seiner Folgen vorwiegend in
ernsten Romanen oder Dramen behandelt worden. Kraus' Die letzten Tage der
Menschheit ist ein Drama, das die Tragik der Zeit in der Form der Satire darstellt, die
weder Kom6die, noch Tragikom6die ist, sondern Trag6die. Kraus betont wiederholt, daB
er dieses Werk als eine Trag6die ansieht. Er bezeichnet es im Untertitel als Tragodie in
fun! Akten mit Vorspiel und Epilog und sagt im Vorwort:
Der Humor ist nur der Selbstvorwurf eines, der nicht wahnsinnig wurde bei dem
Gedanken, mit heilem Hirn die Zeugenschaft dieser Zeitdinge bestanden zu haben.
AuBer ihm, der die Schmach solchen Anteils einer Nachwelt preisgibt, hat kein
anderer ein Recht auf diesen Humor. Die Mitwelt, die geduldet hat, daB die Dinge
geschehen, die hier aufgeschrieben sind, stelle das Recht zu lachen, hinter die
pflicht zu weinen. 19
Der Humor, der Kraus' Werke und insbesondere seine Leseabende auszeichnete, diente
nicht scherzhafter Unterhaltung, sondern war beiBender Witz, der, wenn er manchmal
selbst fur einen Augenblick schallendes Gelachter ausl6ste, den Ernst scharfster Kritik in
sich hatte und tiber den Ernst des Dargestellten nicht hinwegtauschte. 2 0 Kraus' Werk Die
letzten Tage der Menschheit ist also eine satirische Trag6die und zwar eine Trag6die, in der
die Kunstform der Satire in einem AusmaB, in einer Eigenart und in einer Meisterschaft zur
Anwendung gelangt, wie dies bisher in keinem Werk der Literatur geschehen ist. 2 1 Die
Eigenart dieser Satire soli im folgenden untersucht werden, indem die satirischen Mittel,
deren sich Kraus in seinem Werk Die letzten Tage der Menschheit bedient, er6rtert
werden.
Benennung von Personen mit charakteristischen Namen.
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Dieses alte Mittel, das sich hauptsachlich in Komodien findet, dient auch Kraus dazu,
Personen mit den fur sie typischen oder im Einzelfall besonders hervortretenden
Eigenschaften vorzustellen. Die meisten Personen sind zwar namenlos und werden, wie in
den Dramen des Expressionismus ublich, nur mit der Angabe ihres Berufes oder ihrer
Tatigkeit im Augenblick ihres Auftretens genannt, z.B. der Kellner, der Kinobesucher u.a.
Viele Personen charakterisiert Kraus aber durch Namen wie den Leutnant Sekira, den
Oberleutnant Beinsteller und den Hauptmann Niedermacher. Mit diesen Namen will
Kraus offensichtlich sagen, daB der betreffende Offizier seine Untergebenen "sekkiert,,22 ,
seinen Mitarbeitern ein Bein stellt bezw. alles niedermacht, was ihm in den Weg kommt.
Ebenso deuten die Namen des Superintendenten Falke, des Konsistorialrats Rabe und des
Pastors Geier an, daB Kraus die Blutgier und Gewalt, die diese Vertreter der Kirche
predigen, durch die Vorstellung von Raubvogeln unterstreichen will.
Die Sprache der Personen, insbesondere das Zitat, die Phrase und die Dialekte.
Eines der Hauptmittel satirischer Darstellung in Kraus' Werk, das Mittel, das die Eigenart
und Neuheit seiner Satire begriindet, ist das Zitat. Kraus zitiert aus Reden,
Zeitungsberichten, Heeresberichten und Dokumenten. Die Zitate nehmen nach
Mautners 23 Schatzung ungefahr die Halfte des Textes ein, wenn man von dem Vorspiel,
den Norgler-Gesprachen und dem Epilog absieht. Die Idee, die Kraus beim Zitieren hatte,
ist aus seinem Aufsatz mit dem Titel "1m dreiBigsten Kriegsjahr" ersichtlich, in dem
Kraus erortert, ob zur Darstellung der Zeit die Abbildung ihres Zustandes, sozusagen die
Reproduktion ausreichte und diese die Satire ergabe. Er sagt:
Sie [die Satire 1 zu s c h rei ben war schwerer geworden, da die Wirklichkeit mit
ihr bis an den Rand kongruent schien und nur von dem, der sie zu horen und zu
sehen verstand, zitiert zu werden brauchte. Das war aber nur scheinbar leichter,
denn mit der Moglichkeit, die Zeit abzuschreiben, stand der Satiriker doch vor der
Schwierigkeit, die Satire zu schreiben. So wurde ich der Schopfer des Zitats, im
Wesentlichen nicht mehr als das, wenngleich ich den Anteil der Sprachgestaltung
auch an der Abschrift der Zeit nicht verkleinert sehen mochte. Die Sprachkunst
besteh t da in der Weglassung der Anfuhrungszeichen, in dem Plagiat der tauglichen
Tatsache, in dem Griff, der ihren Ausschnitt :>:um Kunstwerk verwandelt. 2 4
Diesen Griff verstand Kraus. Das Zitat ist, wie Stephan es treffend formuliert, "die
Denunziation der Zeit durch den Satiriker.,,25 Kraus macht Gesetzestexte,
Dokumente und Reden zum Gegenstand eines Dialogs oder Monologs. Er laBt die
Personen , die die Reden gehalten haben, auftreten, oder er laBt andere Personen deren
Worte zitieren. Durch die Zitate will Kraus die "Sprachschandungen," "die miBhandelte
deutsche Sprache" (Fackel 11,26 und 15,29) und hierin den Sprecher bloBstellen, denn
"Sprechen und Denken sind eins." (Fackel 136,23) In der Verdorbenheit der Sprache,
insbesondere in dem haufigen Gebrauch von Phrasen, sieht Kraus bereits den Ausdruck
der allgemeinen Korruption. Er sagt in einem Aphorismus: "Die Sache ist von der Sprache
angefault. Die Zeit stinkt schon von der Phrase.,,2 6 Von der ersten Nummer der Fackel
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an bekiimpft er den "Phrasensumpf," weil er in der Phrase eine Liige sieht. So tauscht
nach seiner Ansicht die Phrase "das Schwert ziehen" dariiber hinweg, daB in Wirklichkeit
mit Gas gekiimpft wird, und verleih t " der Auseinandersetzung moderner Mordindustrien
den Charakter des Turniers." (Fackel 474,40) Wilhelms II. Aufruf in seiner Rede im
vierten Akt (3 7.Szene, S.533): "mit eiserner Faust und mit blitzendem Schwerte die
pforten einschlagen bei denen, die den Frieden nicht wollen," mag zwar kein wortliches
Zitat darstellen, sondern nur den "Hohn" ausdriicken, "den Kraus mit einer
vorstellungsentleerten Metaphorik des Teutonischen, des Rittertums, des Einzelkampfes
treibt. ,,27 Diese Phrasen, die Kraus dem Kaiser in den Mund legt, entsprechen aber sicher
der phrasenreichen Redeweise des Kaisers und charakterisieren seine Denkart, die die
realen Gegebenheiten der Zeit auBer Acht lieB und in der "Nibelungentreue"
steckengeblieben war. 2 8
Welche Bedeutung Kraus der Sprache und dem einzelnen Wort beilegte, geht aus einem
Satz des Norglers, der ja Kraus selbst ist, hervor. Auf den Einwand des Optimisten,
solange Krieg sei, miisse alle Geistigkeit auf ihn eingestellt sein, antwortet dieser : "Sie
befahigt uns eben noch, die Begriffe 'Menschenmaterial,' 'durchhalten,' ... 'einriickend
gemacht,' kurz den ganzen ABC-Befund unseres Zustandes in seiner abgriindigen Tiefe zu
erfassen, ohne doch die vollige Aussichtslosigkeit eines Tuns ermessen zu konnen, zu dem
wir uns innerhalb dieses Mechanismus verurteilen lieBen." (IV, 29, S. 495)
"Menschenmaterial" kennzeichnet so mit, daB der Mensch seine Individualitat verloren hat
und gleichsam eine Sache, eine Ware oder ein Material geworden ist. 29 Ebenso beleuchtet
der wiederholt gebrauchte Ausdruck "einriickend gemacht" die Unfreiwilligkeit des
Einriickens; die passivische Wendung eines hier intransitiven Verbs unterstreicht den
Begriff des passiven Menschenmaterials. Nicht aile Dienstpflichtigen werden jedoch
"einriickend gemacht." Viele entziehen sich der Dienstpflicht, indem sie "sich's richten."
Dieser sehr oft in den Unterhaltungen wiederkehrende osterreichische Ausdruck deutet
auf die Korruption in dem Staate, in dem man es eben nur verstehen muBte, "sich's zu
richten." Als yom Durchhalten die Rede ist, sagt der Patriot:" Das Durchhalten zum
Beispiel, das is unsere Passion .. .. Der Wiener speziell is ein Prima-Durchhalter. Aile
Entbehrungen tragen sie bei uns, als ob es ein Vergniigen war." Auf die erstaunte Frage
des Abonnenten, der in den Zeitungen nichts von Entbehrungen liest, "Was fiir
Entbehrungen?" antwortet der Patriot: "Ich mein, wen n es Entbehrungen geben
m 0 c h t - " (I, 9, S. 120). Die erstere Ausserung des Patrioten mit der ungewohnlichen
Substantivbildung "Durchhalter" und der Erklarung im folgenden Satz deutet daraufhin,
daB die Lebensmittel auch in Wien so zur Neige gehen, daB die Wiener sich ans
Durchhalten gewohnen muBten und so zu Durchhaltern geworden sind, wahrend die bei
der folgenden Riicknahme dieses Eingestandnisses nur als Hypothese bestehenbleibende
AuBerung, der Wiener sei ein Prima-Durchhalter, die Auslegung zulaBt, der Wiener
verstehe es, sich alles zu beschaffen, was er brauche, und konne daher prima durchhalten.
Kraus laBt die meisten Personen in ihrem heimatlichen Dialekt sprechen. Die weite
Verwendung des Dialekts dient nicht nur naturalistischer Darsteilung, sondern verfolgt
den Zweck der Charakterisierung. Der vorherrschende Dialekt ist der gemiitliche
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wienerische, der besonders treffend zum Ausdruck kommt. 3 0 Die Gemutlichkeit steht in
deutlichem Kontrast zu dem furchtbaren Zeitgeschehen und zeigt so die Indifferenz der
Menschen, die sich durch nichts in ihrer gemutlichen Lebensweise storen lassen. Die
Betonung eines Kontrastes ist ebenfalls ein bedeutsames Mittel in Kraus' Satire.
Die Glossierung der Sprech- und Denkweise der Personen.
In vielen Fallen genugt das blo~e Zitat zum Ausdruck der Kritik. Kraus selbst sagt
uber seine Glossierung: "Man wird erkannt haben, da~ meine ganze Art der Glossierung in
nichts anderem besteht als im Nacherzahlen, vom Munde Abhoren dessen, was ein Tropf
erlebt haben will." (Fackel 608,72) Diese Darstellung erscheint jedoch zu simplifiziert. In
vielen Fallen glossiert Kraus das Zitat oder die Rede durch Zusatze, kleine Abilnderungen
oder Bemerkungen. Hierzu dienen ihm vor allem die sich durch das ganze Drama
hinziehenden Unterhaltungen der beiden nicht dramatischen Figuren, des Optimisten und
des Norglers, die die Funktionen des Erzahlers bezw. des Kritikers haben. Die haufigste
Glosse ist das Wortspiel. 31 Die Wortspiele sind nicht als belustigende Spiele mit Wortern
beabsichtigt; sie sind - mit wenigen Ausnahmen - nicht "lose Kalauer", wie Kraus sie
Heine vorwirft, sondern habe.n eine tiefere Bedeutung. 3 2 "Dichtung" bedeutet fur Kraus
"Verdichtung." Kraus sagt, der Wortwitz, als Selbstzweck verachtlich, konne das edelste
Mittel einer kunstlerischen Absicht sein, indem er der Abbreviatur einer witzigen
Anschauung diene; da er die Kontrastwelten auf die kleinste Fhlche drange, konne er der
wertvollste Witz sein. 3 3 Ein Beispiel hierfur ist der "chlorreiche Krieg," ein Wortspiel, das
durch den uberlagerten Gebrauch von "Chlor" und "glorreich" und die hierdurch erzielte
sprachliche Ersparnis im ersten Augenblick witzig wirken konnte, sich dem komischen
Effekt aber sofort entzieht, indem es die Schrecken des Gaskrieges heraufbeschwort.
(Fackel 437,53) Kraus sagt von diesem Wortspiel, hierin sei "der ganze abominable
Kontrast" zwischen Technik und Romantik, deren Gleichzeitigkeit eben "das
technoromantische Abenteuer des Krieges" bilde, endgliltig abgebunden. (Fackel4 74,43)
Der Dichter braucht keine Zusatze zu machen, wenn ein Wort doppeldeutig ist, wie das
Wort "Bombe," das auch als Lachbombe gebraucht wird und er Titel eines Witzblattes ist.
Als der Ministerprasident am Abend nach dem Mord in Serajewo mit dem Minister des
Innern in einem Wiener Kaffeehaus sitzt und den Kellner fragt:" Gibts denn heut' gar nix
Neues? Bringen S' die- wie hei~t's denn ?", ruft der Kellner einem andern zu: "Wo habts
denn wieder die Illustrierten hinmanipuliert? Fur den Ministertisch die Bombe!"
(Vorspiel, 2. S. 52) Die Komik dieser Szene beruht auf der Frage des Ministerprasidenten
und auf dem Kontrast zwischen der Vorstellung, die man sich von emem
Ministerprasidenten am Tage der Ermordung des Thronfolgers macht, und der hier
gegebenen Charakterisierung sowie auf dem Doppelsinn in den Worten des Kellners.
Dieser Doppelsinn spielt darauf an, was der Kellner und mit ihm Kraus von der Regierung
halten und was sie ihr wunschen. Die Darstellung, wie leicht es der Regierungschef mit
den Ereignissen nahm, mag in dieser Kra~heit ubertrieben sein, durfte aber in ihrem Kern
zutreffen. Auch die Ubertreibung ist ein haufig angewandtes Mittel in Kraus' Satire. Der
Aufruf des Wieners: "Wie ein Mann wollen wir uns mit fliehenden Fahnen an das
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Vaterland anschlie~en in dera gro~en Zeit!" (I, 1, S. 71) enthalt in der Interferenz "mit
fliehenden Fahnen" statt mit "fliegenden Fahnen" die Anspielung auf die vielen sog.
strategischen Riickziige, mit denen die amtlichen Heeresberichte eine Flucht oder
Niederlage zu verdecken such ten. Die Worte "Tosende und abertosende Hochrufe" rufen
durch die Verwendung des sinnlosen Wortes "abertosende" den Anklang an die
Redewendung "Tausende und abertausende" hervor und drucken so gleichzeitig
Lautstarke und Menge aus. Dies tragt dazu bei, die Kriegspsychose der Begeisterung zu
unterstreichen und das Bild einer Menge zu geben, die "sich massiert" hat, wie es einer
der Burger ausdruckt. Hier beruht das Wortspiel auf der Amphibolie, da~ "Massieren"
sowohl fiir "die Truppen zusammenziehen" gebraucht wird, als auch "Massage ausiiben,
kneten" bedeutet. 34 Diese Doppelbedeutung veranschaulicht sowohl das Bild einer Masse
im Sinne einer zahlenma~ig gro~en Menge Menschen, die wie Truppen von verschiedenen
Richtungen zusammengezogen sind, als auch das Bild einer so dicht gedrangt stehenden
Menge, da~ sie wie eine geknetete Masse wirkt und sich die Menschen in einem solchen
Gedrange geradezu gegenseitig massieren.
Ein weiteres Beispiel fiir eine Doppelbedeutung enthalten die Worte, mit denen ein
Teilnehmer an der Trauerfeier auf dem Wiener Bahnhof, als die Sarge des Thronfolgers
und seiner Frau ankommen, dem Hofrat Nepalleck kondoliert. Er sagt: "Er war mein
Freund. Ich bin ihm nahegestanden. Zum Beispiel bei der Eroffnung der
Adriaaustellung." Welch groteske Verwendung des Wortes "nahestehen" irn Ubergang von
der wortlichen zur iibertragenen Bedeutung! Der Dichter kennzeichnet hiermit zugleich
den Grad der Freundschaft, wenn das blo~e In-der-Nahe-Stehen als Freundschaft gedeutet
wird, sowie die Mentalitat von Menschen, die sich einer solchen Freundschaft mit
Mitgliedern der kaiserlichen Familie riihmen. Auf die weiteren Worte: "Aber was ist mein
Schmerz, verglichen mit dem Ihren, lieber Hofrat! Was mu~ ein Mann wie Sie in diesen
Tagen durchgemacht haben!" antwortet Nepalleck: "Mir bleibt doch nichts erspart".
(Vorspiel, 10, S. 61) Diese Antwort ist eine Redewendung des Kaisers Franz Joseph, die
noch an anderen Stellen des Werkes satirisch ausgewertet wird; hier zeigt sie, wie wichtig
sich dieser Beamte vorkommt, der seinen geheuchelten Schmerz mit Worten des Kaisers
ausdriickt. 3S
Die Wortspiele mit Fremdwortern dienen der Charakterisierung von Menschen, die
durch den Gebrauch von Fremdwortern Bildung vortauschen. In einer Unterhaltung von
Heerfiihrern iiber die ihnen angebotenen Ehrendoktorate und Lehrstiihle fragt der eine
den anderen: "Wo rehabilitierst Dich?" (I, 16, S. 41) Die Verwechslung von
"habilitieren" und "rehabilitieren" deutet auf den Bildungsgrad des kiinftigen Dozenten.
Aus Simulanten werden "Stimulanten". (III, 24 S. 367) Dabei gilt der Gebrauch von
Fremdwortern als unpatriotisch und ist daher verpont; die Burschen, die mit Leiter,
Papierstreifen und Klebstoff von Lokal zu Lokal gehen, urn Fremdworter zu bekleben,
sind jedoch beauftragt, sich "als interimistische Volontare der provisorischen
Ze n tr alkommission des Executivkomitees der Liga zum Generalboy kott fur
Fremdworter" zu legitimieren. (I, 8, S. 101) Mit dem Auftrag, diesen Titel zu fiihren, und
dem Abschiedswort "Adio" schlie~t kontrastreich die Szene iiber die Ausmerzung von

80

https://ecommons.udayton.edu/udr/vol7/iss3/10

8

Nagel: Die Satire in Karl Kraus' 'Die Letzten Tage der Menschheit'

Fremdwortern.
Die Phrase wird glossiert, wenn ihre blo~e Wiedergabe nicht bereits geniigt, den
Sprecher lacherlich zu machen. Die Glossierung geschieht durch Fortsetzungen oder
Zusatze, ln denen die Phrase mit weiteren Phrasen verbunden oder auf ihre
Wortbedeutung zuriickgefiihrt oder der Wirklichkeit gegeniibergestellt wird. So wird " der
Pulsschlag der Zeit" dahin weitergefiihrt, da~ der erste Reporter sagt, der Einzelne sei
"stolz darauf, den Pulsschlag der gro~en Zeit, die jetzt hereinbricht, an seinem eigenen
Leib zu fiihlen." (I, 1, S. 75 ) Die Hiiufung von Phrasen fiihrt zuweilen zu Verbindungen,
die durch ihren Wider sinn satirisch sind. So sehen die beiden Studenten in Jena als
Kriegsziel an, "das Haupt der Feinde in das Herz zu treffen." (Ill, 4, S. 332) Die Phrase
"die gro~e Zeit" wird oft ins Lacherliche gezogen. So stellt der erste Reporter verwundert
fest, da~ das Blatt "letzten Sonntag, wo doch schon die gro~e Zeit war, noch so viel
Annoncen von Masseusen gebracht hat." Als der zweite staunt, "wo nur die Leut die Zeit
hernehmen," antwortet ihm der erste; "Bittsie die Zeit ist so gro~, da~ dazu genug Zeit
bleibt!" (1,1, S. 76) Die phrasenhafte Kriegsberichterstattung wird vom Dichter karikiert,
indem er ihre bekannteste Vertreterin, "die Schalek," an der Spitze einer Schar von
Kriegsberichterstattern an der Siidwestfront auftreten und auf die Frage, ob sie mit dem,
was sie gesehen habe, zufrieden sei, antworten la~t: "Zufrieden ist gar kein Wort! Nennt es
Vaterlandsliebe, ihr Idealisten; Feindesha~, ihr Nationalen; nennt es Sport, ihr Modernen;
Abenteuer, ihr Romantiker; nennt es Wonne der Kraft, ihr Seelenkenner - i c h nenne es
frei gewordenes Menschentum." Als sie auf die Frage des Offiziers: "Wie nennen Sie es?"
wiederholt: "Frei gewordenes Menschentum," lost der Begriff "frei geworden" bei dem
Offizier die Gedankenassoziation mit Urlaub aus, und er sagt: "J a, wissen Sie, wenn man
wenigstens aile heiligen Zeiten einmal einen Urlaub bekame!" Hierauf gibt sie die paradoxe
Antwort: "Aber dafiir sind Sie doch durch die stiindliche Todesgefahr entschadigt, da erlebt
man doch was!" (1, 26, S, 189)
Kraus' Glossen sind auch in Biihnenanweisungen zu finden. In der Szene der beiden
Dichter Strobl und Ertl hei~t es:
Der Dichter Strobl : - Und all das Griin mit Mondlicht durchwirkt, weit hinaus
ergossen, bis zu fernen, wei~gliinzenden Hiiusern und dunklen Bergen, wie
Eichendorffs allerholdseligstes Sommernachtsgedicht ... (versinkt in Traumerei)
Wie ich wieder aus dem dunklen Saal auf die Terrasse trete, hat der Fahnrich sein
gro~es Taschenmesser in der Hand, schneidet ein Stiick Geselchtes herunter und
sagt so beilaufig und obenhin: "Mit diesem Messer hab ich ein paar Katzelmachern
den Hals abgeschnitten." (Nach einer Pause, versonnen) War ein braver Junge!
Der Dichter Ertl: Welch ein Erleben! lch beneide Sie. (Er sinnt.) Ich habe einen
Plan gefa~t. rch werde vorschlagen, die siebente Kriegsanleihe "Wahrheitsanleihe"
zu nennen.
Der Dichter Strobl: Fiirwahr ein sin niger Gedanke. Aber warum?
Der Dichter Ertl: Wei! unser Sieg der Wahrheit endlich doch zu ihrem Rechte
verhelfen mu~ und wird! ... (S trobl druckt ihm stumm die Hand. Sie schreiten
furba~.)36
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Kraus gebraucht nicht die farblose Biihnenanweisung "sie treten ab", sondern sagt "sie
schreiten fiirba~", was zur Sprech- und Denkweise dieser Dichter -fiirwahr!- viel besser
park Der Hofrat Nepaileck wild durch die Biihnenanweisung charakterisiert: "Er
telephoniert, sich dabei fortwiihrend vor dem Apparat verbeugend, fast in ihn
hineinkriechend." (Vorspiel, 3, S. 53)
Der Wechsel in der Form der Rede der auftretenden Personen ist ebenfalls ein Mittel
der Satire. Die Unterhaltungen oder Monologe sind gro~tenteils in Prosa, manchmal aber
auch in gereimten oder ungereimten Versen. Auch Lieder werden gesungen. Der Dichter
Ganghofer jodelt (I, 23, S. 167), und Roda Roda singt in Versen, die den Stil und die
Denkweise dieser Dichter charakterisieren sollen (II, 15, S. 272). Die folgenden Verse des
namenlosen Dichters kennzeichnen die Kriegsdichter, die ihr Hurra-Geschrei mit Lyrik zu
schmiicken suchten:
Nur hurra, hurra! schweig, Wehgekreisch!
Marsch, marsch, blankes Eisen, ins Feindesfleisch!
Und Lerchenjubel im Blauen. 3 7
Selbst der Norgler, der als sarkastischer Kritiker irn Allgemeinen in Prosa spricht, driickt
seine Gedanken dariiber, da~ die Versenkung eines vollbesetzten feindlichen
Truppendampfers "mit der Uhr in der Hand" gemessen und mit der lakonischen Meldung
mitgeteilt wird: "Das Schiff sank innerhalb 43 Sekunden", in einem sechsstrophigen
Gedicht aus, dessen erste zwei Strophen wie folgt lauten:
Dies ist das Aug in Aug der Technik mit dem Tod.
Will Tapferkeit noch Anteil an der Macht?
Hier liiuft die Uhr ab , ailer Tag wird Nacht.
Du mutiger Schlachtengott, errett uns aus der Not!
Nicht dir, der du da dumpf aus der Maschine kamst,
Ein Opfer war es, sondern der Maschine!
Hier stand mit unbewegter Siegermiene
Ein stolzer Apparat, dem du die Seele nahmst.
(III, 36, S. 385),
Die Wahl der verschriinkten Reime (abba cddc) mag auf der Absicht beruhen, durch die
Verschriinkung die Vorstellung des Umfassens und so des Mit-in-die-Tiefe-Ziehens von
ailem, was mit dem sinkenden Schiff verbunden ist, zu unterstiitzen, und die Wahl des
Stabreims zu Beginn der zweiten Strophe auf der Absicht, die Anrufung des
Schlachtengottes durch den germanischen Vers, der auf dem Prinzip der Alliteration
beruhte, sinnfiillinger zu machen.
Der Kaiser Franz Joseph singt ein 7 Seiten langes Lied, zu dem die Biihnenanweisung
die Noten enthiilt. Sein Kammerdiener bezeichnet das Lied als das "lebensliingliche
Couplet" (IV, 31, S. 518), denn es bringt in 28 Strophen, deren letzter Vers stets die
Worte: "Mir bleibt doch nichts erspart" entweder wortlich oder in Abiinderung sind, die
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Lebensgeschichte des Kaisers mit Anspielungen
Redewendungen. So hei~t es in einer Strophe:

auf seme Gewohnheiten

und

und justament erst spiel ich
Wirrwarr von Kotzebue!
Noch bin ich ja der Alte,
Lorbeer den Kopf behaart.
Dem Yolk mich Gott erhalte!
Ihm, dem ja nichts erspart. 3 8
Die Wahl der Liedform konnte die Annahme nahelegen, da~ Kraus die Senilitat des
Kaisers betonen wollte, indem er ihn auf die Stufe eines Kindes stellt, das vor dem
Einschlafen ein Lied singt. Die Biihnenanweisungen sagen, da~ der Kaiser einschlaft und
die Kammerdiener auf Zehenspitzen gehen und kommen . Die Lange des Liedes und
insbesondere die Couplet-Form sprechen jedoch dafiir, da~ Kraus' Idee von der
Operettensphare der leitende Gedanke bei der Wahl dieser Ausdrucksform war.
Zynismus, Ironie, Situationskomik, Paradoxie und Parodie.
Da diese Mittel der Satire sich haufig iiberschneiden und in manchen Beispielen einige
dieser Mittel gleichzeitig angewandt sind, seien sie hier zusammen behandelt.
Mit bei~endem Zynismus werden Biirokratie und "Schlamperei" verspottet. Als der
Patriot und der Abonnent iiber die Sorgen der Italiener wegen warmer Gebirgskleidung
fiir die Soldaten sprechen, sagt der Patriot: "Bei uns kiimmert man sich urn so was gar
nicht. Bagatell! Man vergibt die Lieferungen und fertig." Er erzahlt von der Vergebung
eines Wolldeckenauftrags, den man anfangs nicht fiir wichtig genommen habe, weil man ja
schon mit dem Endsieg gerechnet habe. Als es dann aber doch ernst geworden sei, hatten
Zoll-Formalitaten und Kompetenz-Kon£likte die Sache so lange hinausgezogen , da ~ sich
herausstellte, "die Soldaten haben die Wolldecken gar nicht mehr gebraucht. Denn erstens
war schon nicht mehr so kalt in den Karpathen, und dann waren den meisten sowieso
schon die Fii~ abgefroren .... machen wir uns Sorgen wegen Wolldecken?" (I, 11, S.
123) Als der Redakteur der Wiener Zeitung "Neue Freie Presse", die von Kraus besonders
heftig angegriffen wird, einen Botschaftsrat aufsucht, urn von ihm Material zu einem
Artikel anla~lich des Todestages des Botschafters zu erhalten, unter dem der
Botschaftsrat gearbeitet hatte, sagt dieser: "Wenn er das erlebt hatt der Selige, da~ ich
iiber seinen Todestag einen Artikel in die Neue Freie Pre sse schreib - die Freud, was er
ghabt hatt!" Die paradoxe Vorstellung, seinen eigenen Todestag zu erie ben und sich tiber
den Nachruf zu freuen, kennzeichnet zugleich die Eitelkeit des Botschafters. Der
BDttschaftsrat berichtet dann, wie "der alte Herr mit einem ganz eigentiimlichen, halb
stolzen, halb wehmiitigen Blick" ihn angesehen und ihm "tief ergriffen die Hand
reichend" gesagt habe: "Soeben haben wir Serbien den Krieg erklart." Der Redakteur
erwidert: "Herr Botschaftsrat haben das also urn 1/2 9 Uhr abends noch nicht gewu~t?
Aber die Bevolkerung scheint bereits informiert gewesen zu sein?" Hier besteht die
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Komik der Situation darin, daB die Bevolkerung fruher als der Botschaftsrat uber die
Tatsache der KriegserkIarung informiert war, und die Ironie darin, daB sich der Redakteur
der vorsichtigen Ausdrucksweise bedient: "s c he i n t bereits informiert gewesen zu
sein," obwohl die Tatsache der Demonstration, die zur gleichen Zeit vor dem
Botschaftsgebaude stattfand, gar keinen Zweifel daruber aufkommen lieB. Als der
Botschaftsrat die Demonstration und das Erscheinen des Botschafters am Fenster
beschreibt, und zwar, wie es in der Buhnenanweisung heiBt: "Mit tranenerstickter
Stimme" und schlieBlich "vor Ruhrung nicht we iter sprechen kann," sagt der Redakteur:
Herr Botschaftsrat, fassen Sie sich, wir von der Presse empfmden ganz mit Ihnen!
Das Weitere mach ich in der Redaktion. Ich ersehe aus Ihrer bewegten Schilderung,
daB schon vor Beginn des Weltkrieges Tranen vergossen wurden. Wenn es auch
glucklicherweise nur Freudentranen waren, so hat die Diplomatie damit doch die
Aufgabe, die weiterhin den Volkern uberlassen war, intuitiv vorgezeichnet. Aber
glauben Sie mir, Herr Botschaftsrat - die Journalistik ist nicht unbeteiligt beiseite
gestanden. Ein von Natur liberaler Beruf, hat sie im Gegenteil alles dazu
beigetragen, den Tranen, die seit jenem groBen Moment geflossen sind, freien Lauf
zu lassen. (IV, 21, S. 462.)
Auch an anderen Stellen auBert sich Kraus zynisch uber die Redakteure und die
Kriegsbegeisterung in der Heimat. So sagt der Patriot: "Unsere Redakteure sind, man
kann sagen, noch mehr begeistert als unsere Soldaten. Speziell Un Feuilleton." (I, 11, S.
127.)
In einer ironischen, phrasenreichen und paradox endenden Unterhaltung zwischen dem
Optimisten und dem Norgler wird die Heuchelei beim Auszug der Soldaten satirisch
geschildert:
Der Optimist: Wollen Sie etwa die Begeisterung, mit der unsere braven Soldaten
ins Feld ziehen, und den Stolz, mit dem die Daheimbleibenden ihnen nachblicken,
in Abrede stellen?
Der Norgler: GewiB nicht ; nur behaupten, daB die braven Soldaten lieber mit
den stolz Nachblickenden tauschen wurden als die stolz Nachblickenden mit den
braven Soldaten.
Der Optimist: Wollen Sie die groBe Solidaritat in Abrede stellen, die der Krieg wie
mit einem Zauberschlage hergestellt hat?
Der Norgler: Die Solidaritat ware noch groBer, wenn keiner hinausziehen muBte
und alle stolz nachblicken durften. (I, 29, S. 192)
In der Frage des J ournalisten an den Hauptmann: "Is denn Lemberg schon wieder noch in
unserm Besitz" ist der Gebrauch der sich widersprechenden Begriffe "schon" und "noch"
widersinnig und spielt hierdurch satirisch auf den haufigen Besitzwechsel dieser Stadt an.
(IV, 43, S. 546) Die paradoxe Umkehrung der logischen Folge BeschluB - Communique in der Unterhaltung zwischen dem Ministerprasidenten und dem Minister
des Innern charakterisiert den Ministerprasidenten satirisch als einen Politiker, dem das
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Communique wichtiger ist als alles andere. In der oben bereits erwiihnten Szene im Cafe
am Abend nach der Ermordung des Thronfolgers sagt der Ministerpriisident, nachdem er,
wie es die Buhnenanweisung vorschreibt, die Pschutt-Karikaturen beiseite gelegt hat und
nach einer Pause des Nachdenkens :
Ein Communique denk ich wird halt doch notig sein denk ich. Wegen der Ma~nah
men, die die Regierung zu der durch die Ereignisse geschaffenen Situation ins Auge
gefa~t hat, zu deren Besprechung die Mitglieder des Kabinetts in liingerer Konferenz
beisammen verblieben und so.
Der Minister des Innern: Tunlichst .... Welche Ma~nahmen werden wir denn
treffen?
Der Ministerpriisident: Das wird vom Communique abhiingen. 39
Ein Communique sollte naturlich von den beschlossenen Ma~nahmen abhiingen, nicht
umgekehrt diese vom Communique.
Kraus bedient sich auch parodistischer Anspielungen als Mittel der Satire. Es kann
allerdings zweifelhaft sein, ob Kraus' Umbildungen als parodistisch bezeichnet werden
konnen. Nach Knaurs Definition ist Parodie "Umbildung eines ernsten Kunstwerks durch
Beibehaltung der Form und Unterlegung eines heiteren Inhalts zu komischer Wirkung.,,4 0
Ahnlich sind im Duden die Begriffe "satir.- kom. Nachahmung von Form eines (ernsten)
(Sprach)kunstwerks" betont. 41 Grimm spricht von "umbildung einer bekannten ernsten
dichtung mit beibehaltung ihrer form ins scherzhafte oder spottische . . . umdichtung
allgemein bekannter und beruhmter gedichte, so da~ bei geringer veriinderung der worte
statt des erhabenen ein gemeiner und liicherlicher sinn hervorgeht.,,4 2 Wenn man von
diesen Voraussetzungen ausgeh t, mag es fraglich sein, ob sie in Kraus' Umbildungen
vorliegen. Wenn man den Begriff der Parodie aber weiter fa~t und nicht die Unterlegung
eines heiteren Inhalts zu komischer Wirkung oder gar das Ergebnis eines gemeinen und
liicherlichen Sinnes als entscheidendes Kriterium betrachtet, sondern eine Anspielung auf
ein anderes Werk durch Beibehaltung der Form bei Unterlegung eines von ihm
verschiedenen Inhalts durch Abiinderung einzelner Worte genugen lii~t, so diirften auch
Kraus' Umbildungen unter diesen Begriff fallen und als parodistische oder mindestens als
parodie-iihnliche Anspielungen anzusehen sein. Die Verwandlung von Kirchenglocken zu
Kanonen, bezw. die Regierung, die die Einschmelzung von Kirchenglocken anordnet, wird
von Kraus angeprangert, indem der Norgler mit den Worten : "Krieg sei ihr letzt Geliiute"
auf den letzten Vers von Schillers "Lied von der Glocke" anspielt. (II, 10, S. 257) In der
Beibehaltung der Form unter Auswechslung der Worter "Friede" in "Krieg" und "erst" in
"Ietzt" und in dem hier ausgedriickten Gegensatz liegt das satirische Element. Die blo~e
Vertauschung von zwei Wortern mit zwei Wortern gegenteiliger Bedeutung mag auf den
ersten Blick witzig erscheinen oder eine komische Wirkung haben. Darin gelangen aber
gleichzeitig der blutige Ernst des Krieges und die betriibende Vorstellung zum Ausdruck,
da~ Kirchenglocken so weit ihrer Funktion entfremdet werden, da~ ihre Verwendung in
grellstem Widerspruch zu ihrer Bedeutung steht. Der Norgler sagt ferner: "Waren nicht
aile Reiche der Phantasie evakuiert, als jenes Manifest der bewohnten Erde den Krieg

Published by eCommons, 1970

85

13

University of Dayton Review, Vol. 7 [1970], No. 3, Art. 10

erkliirte? Am Ende war das Wort." (V, 54, S. 676)
Sicher war Kraus' Absicht nicht darauf gerichtet, das Evangelium des Johannes
satirisch-komisch nachzuahmen, indem er dessen erst em Satz einen heiteren Inhalt zu
komischer Wirkung unterlegt, - von einem heiteren Inhalt kann ja keine Rede sein und
noch weniger von einem gemeinen und liicherlichen Sinn - sondern Kraus wollte durch
diese parodistische Anspielung darauf den Kontrast andeuten, der zwischen dem Wort der
Schopfung besteht, das "1m Anfang war", und dem Wort der Zerstorung, dem Wort des
Manifests des Kaisers Franz Joseph "An Meine Volker" yom 29. Juli 1914, das "Am
Ende war", denn nach diesem Manifest brach der erste Weltkrieg aus, und mit dem Krieg
waren nach Kraus die letzten Tage der Menschheit gekommen.
Der Uberraschungseffekt.
Kraus bedient sich zur Satire auch des Mittels der Uberraschung. Dieses Mittel nennt
Schalk " Satirische Uberraschungsstrategie. 43 Die Uberraschung besteht darin, da~ ein
Satz in unerwarteter Weise schlie~t. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, da~ der
Satz entweder in anderer Weise fortgesetzt wird als zu erwarten war, oder dadurch, da~
die Worte, mit denen gerechnet wurde, nicht ausgesprochen, sondern unterdriickt werden.
Bei der Unterdriickung kommt es vor, da~ andere Worte an die Stelle der unterdriickten
treten, oder da~ garnichts gesagt wird, d.h. da~ der Satz abgebrochen wird und somit
unvollstiindig bleibt und nur mit einem Gedankenstrich schlie~t. Der unvollstiindige Satz
wird dann oft durch eine Biihnenanweisung ergiinzt, die entweder im Sinne des
begonnenen Satzes liegt oder irn hassen Gegensatz dazu steht. In allen diesen Fiillen wird
durch die Uberraschung in satirischer Weise ein Gedanke, meist eine Kritik, zum
Ausdruck gebracht, wie die folgenden Beispiele zeigen werden.
Bei den Dialogen zwischen dem Optimisten und dem Norgler lii~t Kraus oft den
Optimisten einen Satz beginnen und den Norgler den Satz in anderer Weise fortsetzen und
been den, als es nach dem Sinn des Satzanfanges zu erwarten war. So sagt
Der Optimist: Die aufopfernde Tiitigkeit der Rote-Kreuz-Schwestern dient doch in
erster Linie dem Zweck, vor der Operation eines Schwerverwundeten Der Norgler: - sich mit ihm photographieren zu lassen. (III , 41 , S.412)
Dadurch da~ der Satz nicht in der Linie des Berufs einer Krankenschwester
fortgesetzt, sondern dahin abgebogen wird, da~ etwas ganz Nebensiichliches
ironisch als Hauptzweck angegeben wird, bringt Kraus zum Ausdruck, da~ die
Zurschaustellung der Tiitigkeit einer Rote Kreuz-Schwester und die Propaganda, die
hiermit getrieben werden kann, fiir wichtiger gehalten werden als die Hilfeleistung selbst.
Kraus veriindert Sprichworter, indem er einen Teil des Satzes unterdriickt und stattdessen
andere Worte einsetzt. So verbindet er das Sprichwort: " Man mu~ das Eisen schmieden,
solange es hem ist" mit der Parole: "Gold gab ich fiir Eisen" zu dem Satz : "Man mu~ das
Eisen schmieden, solange man Gold dafiir kriegt." (II, 33, S. 317 ) Die folgenden Beispiele
enthalten Siitze, in denen aus Liedern bekannte Worte unterdriickt, aber nicht durch
andere Worte ersetzt werden. Stattdessen bricht der Satz mit einem Gedankenstrich ab,
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der in Verbindung mit der darunter befindlichen, aus einem einzigen Wort bestehenden
Biihnenanweisung mehr zum Ausdruck bringt, als die fehlenden Worte hatten ausdriicken
konnen. Als am Ende des Epilogs "Die letzte Nacht" der Meteorregen einsetzt, rufen
verschiedene Stimmen von unten:
Stimme von unten
Mal ran ins Feld
Noch einer mehr!
Und wenn die welt Flammenlohe
Statt des Konjunktivs "voll Teufel war" deutet das Wort "Flammenlohe", das zum
Begriff "Teufel" pa~t, an, da~ die Welt voll Teufel i st.
Stimme von unten
Nur feste druff!
Auf Knall und Fall!
Es braust ein Ruf Weltendonner
Stimme von un ten
Das ist uns neu!
Was soli das sein?
Fest steht und treu Untergang
An die Stelle der unterdriickten Worte "wie Donnerhall" tritt die Biihnenanweisung
"Weltendonner", der der Flammenlohe folgt und das Zusammenkrachen der in den
Flammen untergehenden Welt deutlich macht. So fiihren Flammenlohe und Weltendonner
zum Untergang, einem Untergang, der durch nichts mehr aufgehalten werden kann, auch
nicht durch die ironisch angedeutete, aber unterdriickte "Wacht am Rhein," denn auch sie
steht weder fest noch treu. Vermutlich will Kraus hiermit auch zum Ausdruck bringen,
da~ eine solche Wacht eine Illusion ist und bei den Zustanden, die er in diesem Drama
schildert, keine Sicherheit mehr bieten kann. Nach dem Untergang ruft die letzte
Stimme von unten
Wir sind verbrannt!
Wer brach da ein!
Lieb Vaterland Ruhe Welch grauenhafte Ironie liegt in dem Wort "Ruhe," das nur scheinbar den fehlenden
Worten des Liedes "Lieb Vaterland, magst ruhig sein" entspricht, denn es bedeutet hier
eine ganz andere Ruhe. Der Ruhe der Geborgenheit und Sicherheit im Liede wird hier die
Ruhe des Todes, die unheimliche Ruhe nach dem Sturm gegeniibergestellt, von dem es
hei~t:
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Stimme von oben
Der Sturm gelang. Die Nacht war wild.
Zerstort ist Gottes Ebenbild!
Gro~es Schweigen.
Diese ganze Schlu~szene steht im Zeichen der Antithese. Kohn bezeichnet dieses
Stilmittel als "das dem Kraus' schen Wesen gema~este," da seine Einstellung, sein Lebens
- wie sein Sprachstil antithetisch gewesen seien. 44
Diese Charakterisierung ist treffend. Kraus' Werk zielt auf die Aufzeigung und
Gegenuberstellung von Gegensatzen hin . Er sieht sie uberall, jedoch mit einer Ausnahme ,
der Schopfung, von der er in einem Aphorismus in "Nachts" sagt: "In der Schopfung ist
die Antithese nicht beschlossen. Denn in ihr ist alles widerspruchslos und unvergleichbar.
Erst die Entfernung der Welt vom Schopfer schafft Raum fur die Sucht, die jedem
Gegenteil das verlorene Ebenbild flndet.,,4 5
Das Werk begann mit dem Schreien der Zeitungsausrufer: "Extraausgabee! Ermordung
des Thronfolgers! Da Tata vahaftet!" Das Ende ist "Gro~es Schweigen", das nur durch
e i n e Stimme unterbrochen wird. Die Worte dieser Stimme sind ein Zitat, das an dieser
Stelle und von dieser Stimme gesprochen den Kontrast besonders deutlich macht. Das
Zitat ist ein Ausspruch Kaiser Wilhelms II. zu Beginn des Krieges: "Ich habe es nicht
gewollt." Die Operettenfiguren, die die Tragodie der Menschheit spielten, und ihre
Mitspieler in Deutschland und in vielen anderen Landern mogen zwar die Ausbreitung
des Krieges, seine Foigen und die weiteren Kriege, die er nach sich zog, nicht gewollt
haben. Ihr Nichtwollen war aber nicht unbedingt, sondern an Bedingungen und Umstande
geknupft, deren Eintritt mehr als zweifelhaft war und bei deren Nichteintritt, wie sie
wu~ten, der "nichtgewollte" Krieg ausbrechen wird, eine Moglichkeit oder sogar
Wahrscheinlichkeit, die sie nur allzu bereitwillig hinnahmen. Sie waren sich einfach der
Tragweite ihres Wollens, ihrer Worte und Handlungen nicht bewu~t, denn, wie Kraus es
treffend ausdriickt: "Waren sie sich der Tragweite ihrer Gedanken so bewu~t gewesen wie
der Tragweite ihrer Kanonen, so waren diese ja nicht losgegangen". (Facke l 474,53). So
mag der Ausspruch des Kaisers zwar keine abolute Unwahrheit enthalten, er entspricht
aber auch nicht der vollen Wahrheit. Diese kann vielmehr in dem Inferno dieser Welt, das
der Dichter hier vor unseren Augen und Ohren abrollen lie~, einer Welt, die sich von ihrem
Schopfer entfernt hat, aile in in der Stimme zum Ausdruck kommen, mit der diese gro~e
Tragodie endet. In dem "Grossen Schweigen" ist nur noch zu horen:
Die Stimme Gottes
Ich habe es nicht gewollt.
Weigel bezeichnet diese Worte als einen "unergrundlich vieldeutigen Satz", zu dem er keine
Stellung nimmt. 46 Der Auslegung Krafts durfte zuzustimmen sein, der hierzu sagt: "In
der Stimme Gottes aber ist die Aufgabe der Sprache nicht die Entlarvung der Luge,
sondern die Aufgabe ist: Die Wiederherstellung der Wahrheit. In dieser Wahrheit schwingt
ein Rest Hoffnung mit; Gott hat den Untergang der Menschheit wi r k I i c h n i c h t
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gewollt. Verantwortlich sind die Menschen selbst. Sie k6nnten einmal den Untergang der
immer noch nicht untergegangenen Menschheit n i c h t wollen.,,47
Als Ergebnis kann festgestellt werden, daB Kraus die Satire zu einem vielgestaltigen
Kunstmittel entwickelt hat, und daB sie die passendste Ausdrucksform fur die Schilderung
der Zustande im damaligen Osterreich und fur seine Kritik daran ist. Die Menschen
werden lacherlich gemacht, jedoch nicht zur Belustigung des Lesers, denn es ist nicht
Heiterkeit, die uns erfullt, sondern tiefe Erschutterung. Kraus hat die Satire in den Dienst
der Trag6die gestellt und ein einzigartiges Kunstwerk geschaffen, das die Zeit in der
Sprache ihrer Menschen kritisch darstellt.
University of Portland.
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